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STUDIES OF URrNARY STONES
FOURTH REPORT ： INFRARED SPECTROPHOTOMETRIC ANALYS［S
  OF URINARY CALCULI AND CLINICAL MANIFESTATIONS
            Takao OsADA， ［rakeo INouE，
         Kazunari ”lrANAKA and Akihiko HiRANo
From伽エ）ePartmen彦げUrology，5乱Marianna［fnivers吻SelZOO～げMθ砒勿6，1（αwasaki，」‘ψ伽
  187 urinary stones were analyzed by infrared ’speetroscopy．’
  1） ’ Thc cotnposition of 187 ca16uli’was as follows． Calcium oxalate combined with calcium
phosphate composed 47．10／， of 1’87 stones， calcium oxalate alone 27．lO／，， cornbination of calcium phos－
phate and magnesium arnmonium phosphate 7．09i．， combination of calciu moxalate， calcium phos－
phate and．magnesium ammonium phosphate 4．80／．， magnesium ammonium phosphate alone 3．2t／o，
uric acid 1．60／． and cystine 1．10／．．
  2） 75．80／． of urinary stones contained calcium in some form， and 930／， contained oxalate or
phosphate．
  3） Recurrent calculi （in 8 patients） showed not always the same composition as the former
calcul量．
  4） The most common upper urinary tract calculus was calcium oxalate calculus combined
with apatite， but in staghorn calculi，．magnesiμm am皿onium p恥sphate was the most common・
  5） MagneSium ammonium phosphate stone and acid uric ammonium stone were more frequent
in bladd¢．r．＄topc． s than in upper g．rinary tract sto4es and often accompanied Urinary tract infection．
  6） The total recurrence rate was 24．90／，．



































Table 1． Composition of 187 urinary calculi analyzed by infrared spectroscopy．
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Table 2．， Composition conformed on a stone base．
例 数 ％
葎酸塩 十 燐酸短 101 54．3
蔭  酸  塩 52 28．0
燐  酸  塩 20 10．8
尿酸 十 尿酸塩 5 2．7
燐酸塩．＋ 尿酸塩 4 2．2
チ  ス チ  ン 2 1．1













尿     酸 3 1．6



























        Table 4． Composition on central and surrounding part of stone．
中心部と周辺部が同一組成のもの（12個）
成      分 個数
蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム 6














Table 5． Relationships between composition of initial and recurrent stones．
同一組成の再発結石（3例）












































Table 6． Relationships between stone composition and site．
部     位 上 部 尿 路 下部尿路
結 石 成 分 腎 尿管 計 膀胱 尿道 計 不明 合 計
蔭酸力ルシウム十燐酸力ルシウム 22 60 828 3 11 3 96
蔭酸カルシウム 10 38 481 2 3 4 55
燐酸力ルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 5 5 104 0 4 0 14
蔭酸力ルシウム十燐酸力ルシウム十燐酸マグネシウムアンモこウム 3 5 8 1 0 1 0 9
燐酸マグネシウムアンモニウム 3 3 6 0 0 0 0 6
膠酸力ルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 0 3 3 0 1 1 0 4
尿     酸 0 1 1 1 0 1 1 3
チ  ス  チ  ン 0 2 2 0 0 0 0 2
蔭酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 0． 0 0 2 0 2 0 2
燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 1 0 1 1 0 1 0 2
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 0 Q 02 O 2 O 2
そ  の  他 0 2 2 2 0 2 0 4

























































Table 7． Relationships between stone composition and ages， sex．
性 別 年        令
男 女
結  石  成  分
0－910～で920～2950－59 40～4959～5960－6970～ア980以上
6919蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム 0 3 18 3517 9 3 3 0
439 蔭酸カルシウム 0 1 10 19 19 2 1 0 0
3 10燐酸カルシウム十燐酸マク．ネシウムアンモニウム 0 2 2 2 2 3 0 2 0
4 5 蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム十
ﾓ酸マク．ネシウムアンモニウム
0 0 0 6 1 0 2 0 0
2 4燐酸マク．ネシウムアンモニウム 0 0 1 2 1 1 1 0 0
1 3 蔭酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 1 O 0 1 2 0 0 0 ．0
3 ．0 尿     酸 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 0 チ  ス チ  ン 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 薩酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1 燐酸マグネシウムアンモニウム十
@         酸性尿酸アンモニウム
0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム
¥酸性尿酸アンモニウム
0 0 0 0 1 0 0 1 6
4 0 そ  の  他 O 0 1 0 2 0 0 1 0
134 53 合   計  187個 1 6 34 6S47 17 8 9 0
16 長田・ほか 尿路結石赤外線分光分析
Table 8． Relationships between stone composition and numbers．
結  石  数 単 発
P 個．
多    発
結 石 成 分 2個 3個 4個以上 計
合 計
蔭酸カルシウム十眼白カルシウム 69 11 0 ．6 17 86
確酸カルシウム 44 3 1 3 7 51
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 9 1 0 3 4 13
蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 9 0 0 0 0 9
燐酸マグネシウムアンモニウム 4 1 0 1 2 6
篠酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 2 1 0 0 1 3
尿     酸 2 0 0 1 1 3
チ ス チ ン 2 0 0 0 0 2
蔭酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 1 0 0 ．1 1 2．
燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 2 1 o 0 1 3
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム十
_性尿酸アンモニウム
2 1 0 1 2 4






























Table 9． Relationships between stene composition and symptoms・
                  症    脚?石 成 分 緬痛 鈍痛 血尿 排尿困難 排尿痛 その他 合計
制酸カルシウム十燐酸カルシウム 52 9 13 6 3 7 90
蔭酸カルシウム 34 6 10 0 1 4 55
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 3 2 3 1 0 4 13
蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム ．3 2 1 O 1 2 9
燐酸マグネシウムアンモニウム 2 2 0 0 0 2 6
確酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 2 0 0 0 0 1 3
尿     酸 1 0 1 0 0 1 3
チ ス チ  ン 2 0 0 0 O 0 2
蔭酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 0 0 1 0 0 1 2
燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 1 0 0 1 0 0 2
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム十
_性尿酸アンモニウム
0 0 2 0 0 0 2
そ  の  他 2 0 0 1 0 0 3
合      計 10221 31 9 5 22190
長田・ほか 尿路結石赤外線分光分析 17
Table 10． Relationships between stone composition and urinary infection．
尿 路 感 染
結      石      成      分 ㊦ ㊥ O 合計
惨酸カルシウム十燐酸カルシウム 1713 58 88
蔭酸カルシウム 5 4 42 51
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 7 2 4 13
旧刊カルシウム十燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモ＝ウム 3 0 6 9
燐酸マグネシウムアンモニウム 5 1 0 6
藤酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 2 2 0 4
尿     酸 0 1 2 3
チ ス チ  ン 1 O 1 0
蔭酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 2 0 0 2
燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 2 0 0 2
燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 2 0 0 2
そ  の  他 2 0 2 4













Tab1e 11． Relationships between stone composition and recurrences．
一  、要石成分 再     発初回 2回自 3回目 4回以上 計 合計
蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム 70 10 6 1 17 87
薩酸カルシウム 33 8 5 4 17 50
燐酸カルシウム十燐酸マク．ネシウムアンモニウム 12 1 0 0 1 13
蔭酸カルシウム十燐酸カルシウム十燐酸マグネシウムアンモニウム 8 0 1 0 1 9
燐酸マグネシウムアンモこウム 3 1 0 2 3 6
篠酸カルシウム十燐酸マ．グネシウムアンモニウム 2 1 0 0 1 3
尿     酸 1 1 0 1 2 3
チ  ス  チ  ン 1 1 0 0 1 2
膠酸カルシウム十酸性尿酸アンモニウム 2 0 0 0 0 2
燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 1 1 0 0 1 2
薩酸カルシウム三燐酸マグネシウムアンモニウム十酸性尿酸アンモニウム 2 0 o 0 0 2
そ  の  他 2 1 0 0 1 3
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